













Background　In order to extend the healthy life span of the elderly living alone, it is necessary for the them to 
play a major role in promoting their participation in autonomous group activities for care dependency prevention in 
their communities.
Objective　To clarify values of continuous participation in autonomous group activities among elderly living alone.
Methods　Semi-structured interviews were conducted on 8 elderly living alone aged 65 or over, who had 
participated in autonomous group activities for the care dependency prevention approach for 1 year or longer. The 
obtained data were qualitatively and inductively analyzed.
Results/Discussion　The participants’ values of continuous participation in autonomous group activities were 
outlined by the following categories: < participation for elderly community residents living alone on their own will > 
facilitated their participation, and continuous participation in these activities led them to <encounter persons 
supporting their participation>.Furthermore, participating in the activities while <enjoying active communication 
with other community residents> contributed to <the maintenance of an independent life>.
Conclusion　The participants attached importance for continuous participation to the decision of participation by 
their own will. In addition, recognition of their role in supporting and communicating with other group members are 
very important as well. Those results suggest the necessity of establishing supportive observation system through 
autonomous group activities in each community.
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　研究参加者（以下，参加者）は，A 市と B 町，




男性は 1 名から 2 名，独居高齢者は女性のみで
あった．参加者は，自主グループのある地域や，
その活動内容によるデータの偏りがないように，





2 か所と，B 町と C 町の各 1 か所の地域包括支
援センターから，自主グループの紹介を受けた．
A 市と B 町，C 町は，同じ 2 次保健医療圏にある．
2 次保健医療圏の平成28年 4 月現在の高齢化率は






















































者は，A 市と B 町，C 町の 4 つの自主グループ
活動に所属する独居高齢者 8 名であった． 8 名の
平均年齢は77.63歳（±4.41）であり，性別は全て
が女性であった．参加者の独居年数は， 1 年から
10年未満が 3 名，10年以上から20年未満が 3 名，
20年以上が 2 名であった．参加者の自主グループ
活動の経験年数は， 5 年未満が 3 名， 5 年以上10
対象者 年齢 性別 活動参加年数 独居年数 活動間隔 活動時間
A 86 女性 10年 36年 週1回 1時間程度
B 75 女性 5年 1年 週1回 1時間程度
C 73 女性 5年 10年 週1回 1時間程度
D 79 女性 3年 10年 週1回 1時間程度
E 76 女性 6年 33年 2週1回 1時間程度
F 82 女性 3年 7年 2週1回 1時間程度
I 75 女性 2年 14年 週1回 1時間程度
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年未満が 4 名，10年以上が 1 名であった．参加者
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